






































A Study of the Effect of the Action Research Type Training in a Master’s 
Course Stage : focusing on the alteration trend of knowledge and teaching 
skills in the health and physical education trainee
Shotaro Iwata, Kazuhiko Saito, Kazuma Maeda, Ayaka Yamaki,
Shohei Teshima and Izumi Nakayama
Abstract.   The aim of this study was to clarify the effect of the action research type training in a master’s course stage, especially 
focusing on two knowledge: “teacher’s practical knowledge” and “teacher knowledge about pedagogy”. As a result, two points were 
made clear.
1. Throughout the action research type training, simplex knowledge about “teacher’s practical knowledge” was greatly seen in the 
graduate students in a master’s course, similar to the prior research. Plus, “Teacher knowledge about pedagogy” was also seen in the 
action research type training.
2. Throughout the action research type training, graduate students in a master’s course changed its’ multiple “teacher’s practical 
















































































る視点（Gregory, 1998； Kemmis and Mc Taggart, 
1998），あるいは，アクションリサーチを授業改善












































































































































































































































































































































教師の知識領域 単元前半 単元中盤 単元後半
単一的
領域1 教材内容についての知識   2（  8.0％）   1（  3.2％）   1（  4.0％）
領域2 教授方法についての知識 10（40.0％）   7（22.6％）   8（32.0％）
領域3 生徒についての知識   4（16.0％）   2（  6.5％）   2（  8.0％）
複合的
領域 A 教材内容と教授方法についての知識   2（  8.0％）   5（16.1％）   2（  8.0％）
領域 B 教材内容と生徒についての知識   3（12.0％） 10（32.3％）   7（28.0％）
領域 C 教授方法と生徒についての知識   4（16.0％）   5（16.1％）   3（12.0％）
領域 D 教材内容と教授方法と生徒についての知識   0（  0.0％）   1（  3.2％）   2（  8.0％）

































1（  7.1） 場の設定 1（  7.1）（コートの設定について）6面にしようと思ったがそこまではいらないと思った




























示　範 1（  5.6） イメージがつかない生徒もいると思い，この二人の生徒が上手く出来ていたので示範させた




























































































1（  5.9） 発　問 1（  5.9）（「発問のレベルを下げたのか」の質問に対して）はい，答えが出なかったので。
1（  5.9） フィードバック 1（  5.9）（フィードバックが多いことを指摘され）前のメンタリングで言われ続けていたので
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